





















Six stages to construct view of nature by art education- Interactive and 
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研究成果の概要（英文）：This collaborative research between the psychology and pedagogy studied the 
relationship between representation and color in drawings about nature. Quantitative analysis 
examined the characteristics of color representation, in which the researchers classified the 
coloring, forms, and motifs, and computed the amount of information, from formative elements. Along 
with this, the qualitative analysis was also conducted to specify characteristics on the contents. 
As a result of comparative study between the same age groups, in Europe and Oceania, the original 
color of nature were consistently used in most drawings, and the motifs were nature landscape or 
things in nature in a direct manner, On the other hand, in Japan and Korea, colors that are not 
originated in nature and abstract forms were also found in relatively many drawings. Consequently, 
it suggests that not only the difference of lifestyle and culture, but also relationship between 
















に，「芸術の６層」（A 層：「環境との一体化」，B 層：「個の想像的世界の形象化」，C 層：「環境































 ○S 大学： 2010 年～2017 年に山中での宿泊を伴う 3日間の「芸術の 6層」を通した活動を，













































































Fig1. dominant colours 























































































った。いずれも小学校 3 年生で、日本は S 小学校 55 名、韓国は C 小学校 25 名、オーストラ
リアはG小学校 46名である。比較サンプルとして日本の女子大生 86名分のデータも使用した。





Fig.3  日本 大学生 
  
Fig.4 日本 大学生 
  
Fig.5  オーストラリア 小学生 
 
Fig.6  オーストラリア 小学生 
 
Fig.7  日本 小学生 
 





































































































































 色使いの印象を量的に把握するために Shannon の方法で情報量を計算した。大学生では使用












者が情報量を増やしているが、色数と情報量との相関は r=0.77 となっている。 
    




















































の質的分析―」『美術教育学』美術科教育学会,第 38号,pp.61-75.2017 年（査読付） 
・磯部錦司「生命主義的自然観を基軸とした造形芸術による教育－C 層“環境の芸術化”の質
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